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ABSTRACT
Budo, the study of the martial ways, is just one of the traditional cultures ofJapan. 
In this study we seek to identify the role of budo with respect to persons with 
disabilities, the physical and mental benefits of the martial arts study when applied 
as a therapy.  In order to evaluate any such effectiveness, it is first necessary to 
clarify the methods of implementation and results, and thereby determine the value 
of implementing budo in this role. For this study, we examine the pioneering work 
being done in the Northern European country of Sweden, where actual programs 
are being conducted. The trends and methods of the budo training for disabled 
persons there have been indentified and analyzed. Based on this research we wish to 























＊2008年「International University Symposium Judo & Disabled people」in France
＊2008年「国際障害者武道円卓会議」講師：Mr, Pontus　Johansson （SWEDEN）





















































































































　  血圧 脈拍











































































































































月 火 水 木 金
１年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年
1限
2限 D D C A D D A B C
3限 A C B D D
4限 D C D C C B A





















































































































































































15. Takeshi NAKAJIMA，Jung Jin Park，Yasuhiko MORIWAKI，Shigeru 
MURAKAMI：「Applied　psychological　research　for　judo」The　5th　










06. Takeshi NAKAJIMA :「International Association of Budo Culture for Disabled」
SWEDEN (Lecturer) Feb 2nd～Mar 1st･2008（査読無）






















03. Takeshi NAKAJIMA，N.Hashimoto，Y.Hibakoand R.Okada 「Appliede 
psychogical Research for Judo」The 6th International Science of Judo 










01.  中島 、森脇保彦、泉賢司、小森富士登、藤田主一、橋本昇、徳安秀正：「武道
の研鑽が障害者にどのような影響をもたらすものか」－応用心理学における武道
療法の役割－（日本応用心理学会第77回大会発表、京都大学、話題提供者（Mr，
Potus Johansson、仲野猛、東隆史）指定討論者（田中真介、角杉昌幸松井完太郎）
自主企画ワークショップ，11，12，9，2010（学会発表）2010年9月11日、12日
